












Numerical Simulation of Turbulent Boundary Layer 




Numerical simulations of turbulent boundary layer over a step change in surface roughness 
are performed using a refined k －εturbulence model. The model derives from the Navier Stokes 
equations by the time space averaging in consideration of the drag effect by roughness elements 
and volume change of roughness elements. Comparison between calculations and experimental data 
shows the applicability of the nuoaerical method presended in this paper. Finally the variations 
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今回実験で用いた函 1 に示すような一辺の畏~h= 
6cmの立方体粗度ブ♂ロックを千鳥状に配置した粗度
形状に対して、ラフネスが有る所で、
a x=2.38(1／田）, a ,=O. O(l/m), G=O .875, L =O. 06 
































































5. 2 組面から滑面へ変化する場合：（CaseI) 
図8より、U成分はラフネス後縁C付近で速度を回復し、それに伴ってWの負成分が大きくなっている。
UのXl方向の変化を、 XI =O，高さzにおけるUの値Ur(z）に対する比で求め、図12に示す。図より、
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図4 ラフネスおよび測定位置
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図7 ラフネスおよび測定位置
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3)8.E.Launder and D.B.S開ldi問： lecturein 
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図14 内部境界府内砂ぺき指数αの流れ方向変化
-208-
